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［引用 2］）。「この希望は魂にとって頼りになる」（ヘブライ 6：19［引用 6］）。指導者たちは「あな
たがたの魂のために心を配っています」（同 13：17［引用 7］）。「御言葉はあなたがたの魂を救う」












































breath esp.as sign of life. Ⅱ the soul of man,as opp.to the body.1.in Homer only a departed 
soul,spirit,ghost,which still retained the shape of its living owner. 2.generally the soul or spirit of 
man. 3.also as the seat of the will, desires,and passsions,the soul,heart. Ⅲ the soul,mind, 
reason,understanding.」しかしこの場合もそうであると即断する前に検討すべきことがある。『新








































































にあたり、心情に力点がある語のようである。そして「心の清い者［hoi katharoi tē kardia］は幸
いである」（マタイ 5：8）のように、語として「清い」と相性がよい（ただしここでは「清い」は
直接には「者」）にかかっている）ようでもあるからである。





















書には、希英辞典が付されている。それの psychē を引くと、第一に self, inner life, one’s inmost 




















































































７）　なおギリシャ哲学の霊魂論（心理学）における psychē と pneuma に関しては、高橋澪子『心の科学史』講
談社学術文庫、2016、が詳しい。










11）　ただしプラトン自身において、魂の「永生」という観念はないという点について、E. Rohde, Psyche, 
Wissenschaft Buchgesellschaft, Darmsctatdt, 1961, S.264-265.
12）　これに関してはプラトンよりもソクラテスが（もとよりこの関係性は難しいが）問題になろう。後者におけ
る内的自己あるいは道徳的主体としての psychē については、出隆『ギリシャ人の霊魂観と人間学』勁草書房、
1967、82-84 および 102 頁、参照。初期キリスト教の形成にこのようなソクラテスの思想が影響したとは考えに
くいが、後の西洋思想一般では、この点での「ソクラテス−イエス問題」はさらに検討されるべきであろう。
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On the Idea of <soul>(psychē) in the New Testament
Yoichi NAKAJIMA
　This paper aims to inquire into the idea of the <soul> in the New Testament through the analysis of 
the word <psychē> in it. The purpose is not to examine the authenticity of a Christian dogma, but to 
consider this idea in terms of Western thought in general.
　This word in the New Testament has several meanings. Problematic is the use of soul as the spiritual 
principle.
　Assisted by the study of the editorial history of the Bible, we see there is not the idea of <the soul 
as the immaterial substance> in <historical Jesus>. It can be assumed to enter into the dogma by the 
influence of the Greek dualistic philosophy. Contemporary theologists, reflecting their traditional bias 
for the idealism, seem to insist on understanding the human being as a whole. We can approve their 
intention, but it may still be true that the stress on the spiritual side by Jesus and the Apostles has, 
besides the affinity for the Platonism, a significance in our materialistic world.
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